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Iuour clinic two blood tests called the cobalt and cadmium tests were new-
ly devised; which had,very important clinical significance as a routine methd. 
The procedures are analogous to Weltmannn's test, with a unique difference in 
that instead of CaC12 solution in the latter, CoCl2 (Co. test) or CdC12 (Cad. test) 
is usectaccording to the aim to find the lower or the higher limit of " ElektroJyt-
Schwelle desKoap-,ulationabandes. " The results shift usully to the right side 
for liver diseases, while for cancer or inflammation to the left. Clinically 
emphasis must be put on that the Co. test is most suitable for the right and 
Cad. test for the left side reaction. 
Although,all serum-lability tests have their respective significances, it seems 
rational' to classify them into two groups, the one being carried out under heat 
denaturation, and the other without heating, because these two groups behave 
quite differently when the serum of cancer or of pneumonia is examined, i.e., 
the former indicates an increase of colloidal stability, while the latter its de-
crease. To explain this difference we assumed the existence of some protein 
efficient to promote serum stability in the heat coagulation test. 
   As is well known, in the serum there exists mucoprotein, which is so easily 
soluble in water, so stable against heat or agents such as sulfosalycilic acid, 
trichloracetic acid and perchloric acid, that the increase of serum stability. 
is supposed' to be due to the function of mucoprotein. Recently Winzler identi-
fied mucoprotein with proteose in the polaropraphic filtrate test, Clinical 
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investigation of the polarographic filtrate test further taught us that this sub-
stance decreases in patients with liver disease and increases in cancer, Plumo,' 
nary and nephrotic diseases proportionally to the results of the heat coagula-
tion tests. To decide whether mucorprotein (referred to as inp. herafter) is 
an essential factor in the heat coagulation test, the correlation between them 
was first observed clinically and then the results were compared with the 
experimental findings obtained by the addition of isolated mucoprotein. For 
the determination of nip. the polarographic method was chosen, because the 
relation between the concentration of mp. and its height of protein wave (here-
after referred to as pol. nip.) was in a straight line so far as clinical values 
are concerned. 
   We used two values to express the poi. mp., namely D and N: values. D means 
the height of the filtrate wave obtained from the denaturated serum, and N 
from the native serum. As to methology we followed Mueller's description. 
   I. Correlation betweed the values of the Co. or Cad, test and those of pal, . 
mp. 
   Between the values of the Co. or Cad, test and those of pol. mp., there 
exists a correlation, whose coefficient (r) was found by calculation to be -0.62 in 
the Co. test and +0.74 in the Cad, test when expressed in D value, in 157 cases 
of various diseases including normal persons. Even when expresssd in N Value 
similar coefficients were obtained, namely -0.43 and H-0.72 for 166 :cases: 
II. A/G ratio and pol. nip. value. 
   No remarkable correlation was recongnized between A/G ratio and the Co. 
or Cad. test in 27 cases. But when these cases were calssified into groups accord-, 
ing to the amounts of pol. mp., a certain relationsip between A/G ratio and the 
Co. test was obtained in 13 cases which showed normal nip. or less, the coefficient 
r was found by calculation 0.73 and its stochastical danger was under 1%. 
It can be said, therefore, that, so far as no increase of mp. exists A/G may play 
an essential role in the Co. test, probably due to the increase of gamma globulin. 
    III. Serum protein content and the heat coagulation test. 
    The causal effectiveness of the content of serum protein in Weltmann's test, 
was questioned by many authors, although the hypoproteinemia are usually 
found in cases which show the left side reaction. This phenomenon, can be 
explained partly from the fact that the serum mp. generally increase in the 
hy poproteinemi a. 
    IV. Experimental results as to the relation between pol. mp. and the labili-
ty test when urinal nip. is added. 
    With regard to the method of isolation, we followed Tamm. Urinal mp. 
can be regarded as identical with the serum mp., because of the coincidences in 
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their chemical as well as polarographic charcteristics. Th駻esults are as
follows:values of all heat coagulation tests, including Weltmann's and ShicYzi-
 」げs(amodified Kuerten's test)besides Co. and Cad. tests, were uniformly shifted
in the direction of the cancer-form., namely to the left side, and their charges
 were proportional to the amount of mp. added;when the ol, mp. values thus
 obtained were plotted aginst the values of Co. or Cad. test, a remarkable
 fact was revealed that they were situated in the central region in the distribu-
 t三〇nof clin三C$]cases, indicating tha七mp. IS the essential cause foエthese tests.
    V.Further experimental results.
    a)Principally the same z・esults were obtained in L-he case where the sample
obtained from the urine of the patient of liver cancer was used. b)Both Witte's
pepto飴nd Takeda's palypept・n., used as controls in the experiments, had only
 slight ir,flaence upon the i:ests. c) All the samples used could scarcely affect
Takata's and Gros's tests, as expected from the clinical experience. d)Out of
 two polarographic values, N was apPrQximate玉y equal to the am◎unt of tlle
 added saanple, while D showed a definite decrease, probably due to the adsorp-
 fion in other serum protein. Such an adsorption caused by denaturatio:/
 seemed to constitute a main factor of the protective activity of mp.
                        第1章 緒 『   言
                  1)・2),3)
私逮の教室に於てジ=卜上教授,藤 田はWeltm細n反 慮から属獲して,臨 床的に極めて意義深小
反鷹即ちC(♪balt反 礁とCadmium反 悠の爾反慮を考案 し日常の診療に愛用化 してv・る.私 蓬
はその本態の追求が急務であると考えたので以下の研究 を企圏した.ま つ その繊獲黙となつた諸
事蟹からのべなければならなV、.
 各種血清不・安定反鷹の中核的要素は,煎 購 膠質系 を構成しているi蛋白の各分調にあることは郵
欝疑いがない.そ して加熱や電解質添煎等の作用 をうけて凝祈 し沈降する蛋由と,こ の沈降に封
し孝印詣鵜勺に・働く≡蛋白との2要 約が :J豊である黙 も否審認された. 例えば高濁反疹籐, ニグ ロス反オ繧,
    、     5),ﾟ)
Wuhrma煎 反鷹等では請熱 よ7'GIQbu1瓶 後考はAlbuminが その役害1をなす事 實 も確實 とな
つ た.然 る Weltmann反 慮や私蓬力鄭 ま主た る課題 としてv・るCobalt反 慮, Cad而um反
鷹等 に於 ては,多 くの努 力に 竜拘 らすかXる 蛋 白分 謝が末だ指摘 され得 なV・.そ してかSる 一蓮
の 反憲群はすべて加熱攣性が その操作 に力酌 つ てい る購 に興 味が ある.そ こ で 各種惣清 反慮 を
熱攣性型反態 と加熱 に よらない攣性 を磨標 とする型(代 表者 をとつ て高 田反(,+型 と よぶ)と に二
大別 し,先 づ薗型 反懲 の臨床像 の差異に着 國し九.す るとつ蓉の事 實が分 つてきた.肝 硬 攣症や
カラ ・アザ^-7L症 等 の檬 に γG10butin壌 力1が著}弱な ものでは,い つ れの型の反鷹に於 て も凝岡
'駐の哨二進力§み・らrLる カ§, 懸;鮒三多乏症 や悪'1生琴鰹瘍で1致禦1凝析反毒奮は大{氏の場合・凝i劃有旨の低下 をラ糞す力窪
                                (3)
   艇甥隔 紅川 。濁:庶 溝不安定反躍iとくにi聴凝新型反癒の本態に關するポーラログラフ酌研究
r」 型 反慮では覆墾 に凝 顕能充 進 を示す場 含が多い とい うことで ある.こ&に 於 て 認 蓬は勲 凝
析 反懸では高田型反鷹に くらべて,a}bum並 や その他の鰹 ら く更に准覆 な保談膠rの 存在 が,
よ り大 きな役劇 をなすた めでわろ うと推 旋 した.V・ ま私蓬の立瘍 を歴諌 臨 で廼:顧すると,は じめ
     り
Weltmannは 彼の反慮の本態 を論 じて,そ れはaibuminで 竜910buliRで もなv・一種不 明の
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漁清蛋白の特異性4z.よると考えたが, Dirr及 びSQdenはf肝 疾患晴に減少し,急 性炎症や悪
性腫瘍の時に櫓加する如きpeptideの 存准」に軍要な役を露せしめるに至つた.脚 寺,零 達は
                         ]1)                rs)
1937年 にでた 「ポ伸プログラフ」による癌反鷹(Brclicka)の 改良法たる濾液反鷹を邉試し敦結
果pr・te・seと みなされる本反1憲の生起物質が璽症の肝醐 噺 尋曄に散 並L申に減少レ・躍 麺
癌較 症で勒 するとい 糠 灘 タ,繊 饗,本 物欝 蝋 反鷹との簾 離 て鞭 雄 搬 も
つ も の と 僑 す る4`つ 拠.そ の 後,こ の 血 清 内prO毛eoseに つv、 てK. Mayer, Walelschm.idt-
  1`L)                    13)
Leitzの 研 究 が あ り,最 近 はWl脇1er等 に 駒 一 屠 詳 細 な イヒ辱扮 析 が な され 嫌 課, mucopxo一
                                    エの           .1:>>
leinで あることが確認 され,等 電勲,分 子董測定まで行われた.更 にSurge1康or及 びShmld
はCohn法 で精製 しそのW分 翻から結晶形でと診出す等の注闇すべ董磯展かみられている.
 本報ではこの血清内mucoproteiR(以 一('mp.とil塔認する)と 同一物質とみなしうるものを尿
中より分離し,之 を血清に添却し牝蒔の影響と,蘭 床観察成績 とを比較 し,mp.が 熱凝析反鷹の
本態であるか否かを決震せんとしたものである.
                第2章  基 礎 蘭 窮 項
                                      まロ
 1.閲主 と して研究劉象 に したCobalt反 鷹(Co。 反鷹 と略記)及 びCa徴nium反 慮(Cad。 反
薩{と略記)に つい て.
 爾反憲が熱凝析 反鷹 と して,諸 穣 の利黙 を商 する ことに就 ては創始奢 である井上,藤 醗,岩 野
の療著 にゆづ り,こNで はふれない.施 行方法はWeltman獄 風 懸ヒこお けるCaC12溶 液 の代 わ
k,そ れぞれCoC!2及 びCdCl禽 溶液 左使用せ るだ けの相 累で,操 作や4≧掟 につv・ては全 くWelt-
Illc1T111法に從 う.帥 ちCo。 反鷹では,一 定濃度のCaC12溶 液に被 検蜘溝 を50:1の 捌にいれ15分
闇煮沸 した後,液 中の血 濾蛋 白が凝 職沈澱(又 は浮灘)し 液 が透 明にな る如 き最低 のCoC12濃 度
融ちCoC12のElektrOly℃Schwelleの決完 を 騒標 とす る. Cobaltの 濃度 と反鷹成績 との關係
はTable 1に 揚 げた.健 康人で はR3--R4豊 示しr1.7以.Lは 肝.疾患等 に主 に出現 する.之 を右
              Tab玉e工 。 waiva?n Qf c)bal宅 ・test
                           Irlormal_1
   ・・lue o…ba1- 1,覧/(一"、 冠i32μ 陥 陥
  11xg of CoCI:>coniaineclin each tube  ・・ ・・…3…1./}・.o o.・1・ ・ ・…6・ ・ 観 ・
 言孟i 硫酸カドミウムを用いるWuhrmaエ1nのi鷲 名幕の反鷹 と織別するためGadmzum熱 反弩盤とよぶ、
 たyし こaで は軍にCad.反 謬繧と言巳載}しナこ.
                     (4)           ・
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側反鷹陽性 とよび,逆 にR2以 下 帥 らSchwdleの 高v・ものは炎症, nephrosis,癌 …等に多 く現
れ之 を左側反鷹{陽性 とよぶ.
鵬 嚇 に,Welt脚 頗1徽 於て阯 記CO・購 調 標とし九イ耽 激 囎 勲 加 ρ.
S・hwell・ とは瑚 側に・ 邸ち濃厚 な茄 に もS・hw・11・ 騰 る・爾 都 肋 イオ ン灘 鋤1騨 際
で ある,Cad.反 鷹は この 濃いSr.lxwelleを 剛票とした1箕懇で め り,制 定は從つて この方向 にあ
わせ て鐵値 をつ ける。(Table 2)
             'fable 2. Eva]uatior. of cadmium test
   ロ     i   い ・… 肩
     …ue・ ・cad搬 ・…t 1230ゐZs q27・..…9御紹 紹///s
嫉・.of C・Cis contain・d in…h・ube・ ・29282・ ……9}876い・3'2
 す ると炎症型 疾患ではR10以 上 が 多 く(健 康人はR6～R8),之 をCo.反 鷹 と同 じく左側1莫鷹
[場樵 とする.Cld.反 慮 は臨床的に主 として左側に意義が深v,-1::は藤 田,岩 野の強調 してい ると
ころで ある.注 意すべ きことは爾反鷹の判 定の撒値 ζ左,右 反鷹 とい う記載が上のT?1?Fiiによつて,
互いに逆になつてv、る黒占であ る。
 Ir..「ポ ーラ ログ ラフ」濾液 反慮 に關する基礎 的事 項(聾 £.1に その蛋 白波 翫示 し7こ,)
ズル ホ弱 チノ噸 に 騰 鯖 の除蛋 醐  G。1。.S。nsibili,y。、,5。
液の一一匙 縫に,蛋 白波用試藥 を力口え て,           NValue    DValue
rポ ーラrグ ラフ」蛋 白波 をとJ,=そ の波高   
m雌 鷹 己殉 を代麹 しめ景 の 
 a)。 凱p.の 濃1{1'とそのi蛋薗波 ・波高の關
イ系(F圭9.2)                         
騨 ・購 し櫛 を駄 齪 波 
駕鞭禰 議 難驚諜 
に 達 す る.故 に 爾 潜 は 直 線 關 係 に は な い が,    
行 せ し め う る.侮 と な れ ばFig.2(感 度e     hi7.!, noiar◎granl()f H%.7`(,?171斑tratρ.
                    (5)
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 霧           値と翻載したのはこの理由
慧      による. む
琶           d) 濾液波 高値(rポ 」
 き    
津          mp.値)の2つ の優につい
             て.
              濾液反慮 を検麿…する際,
               .      .OrS               IX)
        ・・ncentra・・… 一 ・・・・・・・・…%  B「d童ck嗣 語1dschm三dむ
 Fig.2, Relation between concentration and wave・height    Lenz, M萱iler等 一i致 し て
、。of the isolated urinalrepresents the sample f 。mucm h:proteinalthy pers。nais;. 用 … る 糖 は,ズ 跡
 front the_patient of liver cancer・)              サ ワチル酸濾液 をつ くる前
庭置 と して煎謄 を3◎ 分 問加熱叉はアル カ リ攣性 を施 している.そ れは, よ 夢高 い濾液i蛋白波 を
         I8)
得 るた めなのであるが,私 蓮 の試験 の結果 は否 定的 であつた.濾 液波 は攣 性の張 さ,時 欄 を攣激
と したV字 厭の攣動 を呈 し,M?lerやBzdicke法の攣性 條件では,彼 等 の報 告 とは反i封に,
V型 の下降部 に相鷹 して,反 つて低v・波が得 られ る事が 多V・のである.攣 性血清か らの濾液 波 を
                                   .         ?1)D値
とし,未 盧置血清か らのT`riをN緯 とすれ ば,邸 ちD〈Nの ことが多v・.そ れ故Cross玉eyの
考 えとも一致 して,N値 を以 て血溝mp.の 定量 値としナこv・のであ るが,特 殊 な場 合にはD>N
を示す 毛の もあ り,蛋 白とmp.の 複雑 な相互作用 を思わす.本 報告 は このilの 遽求を も一 つの
目的 とした.從 つ て観察及び蟹験 に於 て,出 來 るだ けD,Nの 爾 値 を記録 する ことにした.
 C)濾 液 反鷹 の操作 と注意                 貯
 私達 の探 用した方 法を略述 してお こ う.
 並L清05ccにA爆dest.1.Oocを 加 え混和後1N.のKOH O.1ccを 更に加 え正確 に30分 暮籍,1s℃ で作
用 させた後,20%ズ ル ホサ リチル酸1.Occを 添加 した 讐ちに よく混和 し生す るi蛋自の沈澱 を10分
後東 洋濾紙(No.5)で 濾過 す る.濾 液は安定で あるか ら随 時使用する.濾 液0.5ccを,豫 め水銀
(陽 極)をv・ れた20℃ 容量の ビーカーに と 夢之に5,0ccの 蛋 白波用試 験液 を加 えて混恥 せる後,3.3
×io一9 Amp・ 感度検流計 を垢{}にし,-0.8 voltよ り定法 に從v・ポ ーラ ログ ラム をとると定型的
輩 白2策 波 を うる(Fig・1)・ 蛋 白波は基線 よ り第2極 大 波の中黙 までの高 さをm鶏 で計測 し,
甥照と して とつた周試験液(濾 液の代 りに5%gelatin O.iccを いれ る)のCobpit波 ・波 高 を
之か ら差 し引いナこ電の を以 て波高,つ ま り 「ポjmp.値 とした。之がD櫨 で あるが1N. KOHの
                    (6)
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イ駒 に3q. dentを 用v、て登 く置操作で得た債 をNTit'i,とす る.試 験液 の組 威は ◎.0◎]M. hexa-
mlnocOBaltic ch1_oride(laieo繋 蓋),0.1N. NH4Cl,0.8N. NH.iOHで あ り槍益の都度stock
solutionよ り新 ナこに調製 した.
 注意すべ き實験鋒件 と しては,や は 郵一 定の濾駿 條件(ユ8℃)を ま 竜る事 で之は蚕白波獲現 と
共 に墾性 に甥す る條件 とい う2重 の意 味 を竜つ.叉 満下電 極としての毛管は高 い波 をうるた めに
mの 大 量い債 の 事の(私 蓬の用V・た 竜のは3ユ の を使用す る・更に毛管がつ ま りに くく,かhPc
つ まつ て 竜洗漁 でき從つ て破損 しなV・限 り永 久使用にた えるとV、う利 黙 をも持 たすために閏 レン
 ズ状 に毛 管を先端 の方で再 び腹 くした もの を用 いた.
                第3章 臨 床 襯 察
  丁.「 ポ」濾液反慮(∫ 鼠清 中 「ポ」mp値)の 臨床像 につい て簡 翠にふれ てお ζ う.炎 症性浸 出
性疾 患,癌 疾 患,ネ フ ロ  r`一一 t°_一で之
糊 に概 ・と燃 瞭 あ .、 。講 撫 瓢 媚
1灘1羅灘1雛 鵜lll購響1
欝 罷 辮 罫tEo⊥1口 、                             0
  以上の薯實が証U濤反慮との因果關   量4Q       .
                          £    帰                ⑲
瓢驚蕪 綴 澱1943§12・ ぎ 一  :                          0                   11            鋤
  ]T.Co.反 懸 とrポ 」mp.値 の桐  ω          ㈱                  今
ID-     0
藻黙鍵 権∴腓
匿灘 撒 議驚  0●PO
論 」戴 傭 床 魔 一・致 し て,購 が ・・?3・C;i・'・・1・i・tll「e of pola「09「a・hic filt「ate test
                     (7)
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一
1                      左側に至 るほどmpは 高ま 窮 震側
 160g-        o     
蔚                  になるほど低まる.但 し分散度はか
      0
。,、。 . 、       な賊 く湘 麟 期 ・〉として‐a:6a4
計 甑 1 .  齢 圖ゆ鰍 て職 と
曽⑳   .     。   つた場含のrは之よりや蠣 く172例
慧 墨、 凱 ・ い  '  で 一〇.432を示し九 蒲彌 働 も
劉 ㊥∴.  充騰 灘 値でゐ とNの
880    ⑤         實際の値はTable 3で あげた,本
鄭     ●m            O  ae
霞 ,一     fo  。 。    ㊥        表はCo.反 鷹がR8以.と を呈しナこ22
a6Q  e .    例の麟 で肝膿瘍,ネ フ・一ゼの各
        9       asa   ew        
eo °O ee°n °
        0。 。 論 。       ヱ例を除いてはmp.の 櫓加例がな く,
・く 馳＼ 讐訣 以蹴 薫 論 凱,値との
        Value。f C。b。lt test     Fig.5はCad・ 反鷹 と 「ポ」mp.
  Fig.4. Corre?tzon between Cobalt test and   値 の相關圖で症例 は前節と ほぼ 岡轡
   器 謝 響 欝 副pohn卿Qte至n) 症楓 象 ・の場合漁 齢 証
  (⑨ ・nd(j i;nc?c・t・th・exp・rim・nt・1・alues・b一  を の ぞ く.直 線A', B!xひ くと,大
  trained with isolated urinal inucoprotein, the
  f・,m。・{。・m the healthy, the laut・・f・om the  多数 の例が爾 直線 闇にふ くまれ,や
  cancerous patient)        は 猫 床像か ら豫期 され る鋤 の稠
    Tadle 3, Po1. mucopro走e魚values in the cases whzch show the values over
         R8 right side reaction in Cobalt test.
                        Pol. mp. qmm.,5=1:50)
    Nazee, Disease Nval禔Ei・ 曲 ・Co. test
    O. K.       Liver abscess             120.0       121.O     R. 10↑
   K.K。    Nephrosis            80.0     72.O   p 8
   K.Z.   Banti's syndrome     65.G   40.σ  〃 8
    S,M.     Liver cirrhosis?         61.0      30.O    v 8
    S.Y.    Nephrosis           54.0     56.0   〃 8
    S. r.     T,iver cirrhosis          50.0      30。0    !ノ 8
    S.W。    P,anfi,s sy貧drome       50。0     4α0   〃 8
   N.z.     Precirrhos{s of liver       48.0      29.0    〃  8
   T. D.        Liver cirrhosis              43.0         ●e     1/  8
   工く. N.          〃      〃                 39.0         20.0      〃  g
                     (8)
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    Y,Y,Y,x, L堕 血 轡  13830:1 2016:ll910
    A.Z.     〃   〃          23.0     23.◎   〃 8
    Y. x二.         ノ     〃                 21.0        2/.0     ノ  8
    T.D.      〃   〃        、 2".0     11.0   〃 10↑
    Y.Y.      1/   ノ匹(jaundice)    2G。0     14.0   〆/ 8↑
    盈【.T.     Acute ye!low atrophy      2◎。G      ヱ5.0    〃 8
    M,S.    Lzver cirrh◎s三s        19ら0    13.0   〃 8
    K. S.     Liver insufficiency        18.0      25.0    〃 10
    M. Y.         〃       〃               17。0        29.0     ～/  10↑
    Y. 工{.        Liver cirrhosis              13.0          &0      〃  8               ・                                     
    T.王(.     〃   〃         10.0     1G.O  l 'ノ 8全
                                    l
       Healthy persons,3!cases.            49.7         40.5    (ineasz)
           Rejection limits            づ=2δ.79       士24.79
                   。         關性が認められる.齢 らCo・反
                0
                   。       懲の縛と了農反封方向に且つ之                      り
  160      ♂    よ 興 高 く/?v卿4研 囎 關系数                    0
  1h:0              。          r-÷0.738を 示した.ζ の場合
影 /!・ ン 灘御 黙
貞・。・   e .・ 9    な雛 である・
景  ぴ 亀     ・喩 高い鋤鱗 搦
980         曾  。 s.、        ナ分霜域は未だ黄 く.例 えばR7
 0   1         /   _             ° トユ    ロ               ゆ           0
aO          鼻 eP              (.薫常値)のmp/薩 は20～59mm,
 ⇔ 60    0           。  ◎
1 .婦 調 ・    奪・・師2-・3・ 一 の動御・..,O
G・・ 麟 怨      ある之 醗 龍 趨 褐 要因
      ・鴫磯鞭       を分析するため罐 線へA吸
  20   0・岬  3   窒      °emsO OO     '           ぴB, Bノ に近接 して存在 する症      o   o
    、,,。8,,。,113is t7""t9,13i夢  槻 防d・vi・ti・nの 強 い 例 を               げ    ナ     ナ     ゴ    ビ     ド
               12i416182030      選び出してみると(Table 4)
        Value of Cadmium test.
 Fig.5, C,,,。1。 、i。n b,,w。en C。dmi。m・ 。、、。nd wave- A・A傲 魔 く醒 け る 竜 の
   height o£filtrate test(poL mucsrotein)expressed   (A鮮)に 肝 癌,敗 並磁,ホ ドキ
   in D value.
  (◎ ・磁 ㊧h・ ・etiZe・smw meani・g… in F態4),  ン氏病の様な炎症 剛が 多 く,反
i封にB,B'に 近V・群(B群)に 肝、璋曝が多 く集 りネフ ローゼ症は爾方 にまたが るとV・う傾 向が あ ら
われて 窪た 。 この事の解明のた めに次 蓉の血溝蛋 白分 劃の研究 を行 つた.な お,高 闘璽反懲と
                     (9)
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         Table 4. Clinical picture of the cases which shotived the most deviated valaes
     (CTrous A shっwed tao h童麟vaiues of pol, mp. in Co. or Cad. tAsts, Group B tO◎ 玉◎w values),
     l G脚    A     G・・up   3
     i・ ・…se C・・瀞 ・L鑑R1ヨ 聖呈;5⑪一D・ ・ease C懸 ・d.l po1, mp.mm. S=1:,。
      Hodgkiu's Disease   R 3     17G.O  Nephrosis        R-2    75。0
   剃   〃    〃4  129,0 Tuberculc》SIS  ノ1  45.0
    の
   $ LiveY cancer    //5   135・O Hepatitis     〃 2  32.0
   よl  Peritonit{S cancero,    ゲ  5       125.0       〃                〃  2       34.0
   £ Liver cancer    ゲ6   90.O Hepat・spleuoinegaly  4  22。0呼 Q
IV。phr。 、i。   〃8  72.0  〃    5 22.O
      Li▽e・a魔 ・ss  /zo  12LO I-lep・t三ti・  .  5 i 28・0
      ・・・・・…cess 〃7 蜘 ・13anci・ ・S蜘m・ R・i・ …
      Ziver cancer  〃7  84。0  〃  ヴ   ゲ6  1α0
       〃    〃             〃  7       9G.O    T.iver cirrhosis        〃  6      24.0
   お   Periton三tis acuta       ～/  8      107.0      〃      1/            〃  9       23。G   の
ll蕪ll=: 指 135.0112.090.00qHypertlxyreosisJauzidice il陰i
   <3   Nephrosis              !/  9       135・0        〃                  !/  1/       44・G
      Cholangitis     〃10  108.O  Liver 111$ufT'iciency  〃 '!   15.O
      Hodgk三 蔦's Dis.         ゲ  10      ヱ2∋.O     Nephr◎SIS             ノ/  ヱ4      47.O
      L圭ver cancer           1/  10      12∋.0         〃                 1!  16      75.0
    「ポ 」mp櫨 と の 醐 に は 臨 床 上 特 記 す べ き 稠 關 が 獲 見 さ れ な か つ た 事 を 附 寵 し て お く.
     N.Kje廻aMometryによ る 成 績(A/G比,総i蛋 白 量)と 「ポ 」mp値,並 び に 通L清 反 鷹 値(Co,
    反 薦1及 びCad反 鷹)の_:° の 關 連 に つv、 て.
     a.A/G比 と の 關 蓮.
                              dz>
     血溝蛋 肖分 劃 ど血済反鷹との關係は協 同者岩野 の分推 課題 であるか らこLで はふれぬが,「 ポ」
    m舞 値と蚕 膚分 翻鰺の爾者がV、か なる麟合で以 て,反 薦iの本態 に關 與す為か を遽求する事 を目標
    とし九.先 づ謡bumiロ. globulinの 比(A/G)と 血満・反礁値 との關係 を示す成績表 をつ く り,
    この中め側 六の症例 に 「ポ♪～}p.値zよ る罎 化(stz-atiflcation)を 行 うとを, Co.及 びGad,反
     謎2、 相sf>tG%数rの検電はFFr2(N-2)/1-r2で卸oを 騨li:1.(Nは 例数)
             Co.反.鷹ミとfポ 」'=TIP.1i(L(D磁)と の問では76.5
             Co.∫叉彦漂と 「>i:」 mp. f?C (N提[)   〃     39.2
             Cad.反 彦醸と「ポ_l mp. iii:(工)1直)   〃    17王.7
             Cad・反耳聾iとヂポ」mp. iiti(Nf直二)   ノ   176.5
             ポ 澱p繊 聡】}liのない例のCっ.反 磨 とA/G問 には11.4を)る.
      舳 蜘 ・-L砲 一N-2でF・ 分繊 の鋤 麓批 鮫 して簾 贈 出す.ua=10・as=150の 棚 紳 ると
     それぞれ10.04,6.31(1%危 瞼拳)で ある.上 認のFoは すべτこの数{直より大であるから之等の相關係敷 は
    いつれも1%の 危瞼率で以てすてられない.
                             (10)
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                                ゆ
         ⑧                                        ⑳ ⑧         の
    一          ⑧          分       ⑳
          。  、       き1・4  
1.a                巴     ⑧      △
1?基 ・l l・・ll翫 ㍉
琶i.○ 鈴 響 ・v    o:『 ⑱ ⑧  △
o              厨            b.6    aへ
∵ 愈 ∴  5・・書・w譲1と 気
                 ζ               Value of Cadmium test
    -1鵡 す 捻r輸     Fig.?二R・1・…n?E ・ween A/G rati…d
                          Cadmium test.
     Value of Cobalt lest              (・,△and詞have the sanユe meanings
Fig.6. Relation between A/G ratio and        as in Fig.6」.
    Cobalt test.
(・exoresses the case, whose poP. mucopr一   鷹 と の 相 關 性 が ど の 様 に 攣 化 す る か を 分 析 し
otein is normai・ 「less;0・xp・e・sea the  九 瀞 巨の 内 繹 は 健 康 血 清4
,慢 性 肝 障 碍8,case of poi. value 70-=100mm; △the case
above 1◎Omm).               黄痘 その他の肝疾患5,癌2,急 性浸 出性炎症
5,貧 血2,ネ フrs一 ゼ1計27例 であ る. Fig,6及 びFi慕.7は それ ぞれCo,反 鷹, Cad.反 鷹 と
A/G銘 との 關1系であ るが,ﾟ中mp。 値 疋常 か叉はそれ以下の例 を ・印,中 等農壌 加(70～ ヱ00
mm)を 回 印,大 量檜 加(IOOmm以 上)を △ 印でirし た.ま つCo。 反慮 とA/G比 の開 孫蓼みる
とr=0・00ヱ3で 棺關 が殆 ん どない。然 るにmジ.櫓 加鋼 を除外し ・印例のみでみ ると,比 鮫的明 瞭
な奮線鋼 系ゐ§露 見 され て くる.邸 ちAIG比 の小 さV・ものがCo.反 鷹の右側に大 きv・竜のが左 側
                     ヨ
に集 む,そ のrは 一〇.73で危瞼華は1%で ある.そ れ故Co.反 慮 に於 ては血清mp.の 壌加 のなV・
限 りにおv・てA/G比 ぽ深い關 係をもち,恐 ら くrR(=Fiの一つ と考 えられ る.逆 にこの事 は, A/G
比 との關 係を研 究ずる際撞 例の耀 び方 に よつて結 果が異 つて くる事 を教 える ものである.
 つ ぎにCad.反 慮 とA/Gと の闇にはCo。:反 鷹 に漁ける と同檬殆ん ど相關がな く,叉mp.1賦 常
値の もののみ を纒 んで も一定の欄爾 性が爾現 して 來ない,だ か らCad.反 慮 ではA/Gは 全 く原 因
的 役鋼をしてV・ない と推蚤 せ ざるを得 なV・.
 これはCo.反 慈 と;Cad.反 葱 との 本質杓 擬堤縮 奪あ り逆/こV・えば.Cad.反 懲 では 孤P.は 一燈本
質的 翼因であろ うと考 えられて くる.又Fig.6,7中mp.塘撫 冤が それぞれ正 反封の紘置に 隔在
してい るのぱ前節の相關 を物 語 るものであ る.
 b.血 清総蛋 白最 との 關 係.
 血溝総 蛋白壁5%以 下 を示 す著 明な低蛋 白虚症 にmp.値 の高い ものが多い事 衰 を認 め ることが
                     (21j
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出來た.こ の場合mp/穏 蛋 白貴の比 は一一・憲大 き くな るか ら保 護膠質 としてのmp.の 能力 は それ
だ け大きい筈 であ る.Ill]し, Co.反 慮値 を同 じ くす る症例 中でmp,値 と総蚕 白量 との 聞に判然
としゾこ關係 を見 出す ことが 出來なかつ拠.
              第1章  尿nap。 に よ翫 懇加蜜験
 並薦mp.は 多 くの學藩の手 で分離 され てV・るが,之 と同一物質 とみな し得 る尿mp.を アル コ
ール沈澱物 中 より分離 し添加 實験C つた.)?v<の非透析性 アル コール分劃がmp.で あるごとはす
       2>)                     助
で にSa!kowskiに 柔の認め られ最 近はTam凱 も之 を再認 しナこ.
 1.分 離 法と 鯨P。 の性f1%¥・
 遠心沈澱に よ り浮游物 を除v・ナ謙0倍 濃縮尿 をセ ロフアン膜 で48薄 間透析 した後 アル コーノレ(5:
1)で 繰返 し沈澱 させ最後に凍結乾繰 で紛末 としたが,エ ーテルを使駕 してつ くつ弛 資料 との閥 に
大差なかった.牧 鐙は健 康尿81.よ わ約900mg,癌 尿11.よ 夢は約1,79旋 得た.
 之は幣白黄 色乃至編色粉末 で水に易溶で濃厚液は非常 に粘稠で ある.鋭uret反 憲陰 性,?lolish
鵬1蝋 洛 翻 麟 囎1闘 鍋 態凌敬 撫 に一致し旗.P。p。r chr。。㈱9。a欝 法磁 離
am量no酸 をみと めす㌧ 加 水分 解 物は爾 資料 と もleucine, va1薫e, tyrosine, alazi4ne, threo-
nine, glycine, gluta麟n酸serine及び不明の もの5種 の存在 をみとあた.
 Cyst無eの 存在 はrポ ーラ ・グ ・フ」法ゼ確 認,縛 窒素量は夫 支&5～9%。 蛋白波高 と濃度 との闇
にはFlq.2の 閥 簾が あ り,亦 アル コー』ルで おちな"他 ゐ尿膠質ぽ蛋 白波を呈さない事 魍 ≧朔 した.
 羅.添 力訂實験 成楽資
 まつ4建康i尿 颯P・       `1'稈le 5, Influence bf small amount of urinal mucoprotein
駈 定の血激 瀦     in Co. and Cad. tests.   .爵"壷_
し,そ れが各31L清 反   B°fore aril after the Pal. mp. mm, s=x:50                                 Co, test ICad, test
馴 とG。 糠 搬  ・醐 ・…m・ ・N・ ・lu・1・ ・・…
鷹)醍 の撫 辮  … ◎re  ?2.・1・ … R・1・・
するか を髄 し購__璽L__-gao}5&0 "51〃8-9
に そ の 時 の 「ポ 」mp.値 を 記 録 し た.使 用 雌購 は 健 漿 看 及 び 合 餅 な き 高 嵐 墜 奢 の 竜 の を用 い た.
 a.少 量 添 加k績(Table 5)『 ポ5隅).値(N)が72魚職 か ら92m瓢1窺L昇 す る程 度 に 於 てCarl.
   Table 6. Influence of lams atntoant of urinal mucopratein in Co. and Cacl. t鑚ts.
  Before a鷺d         pol. mp.(mm, S=?50)                5hichi.j(1・s
  after the   Cつn C。,  一            、            CQ. test   Cad. t¢st
  a稘'ztion                 Nvalue                            test
            ヨ
   ・…re -} ・5.・  旨 ・lk・TgPe7
        エ550m9/ail  28α0   ・11 〃25↑ ～
   ・fter・ … 〃1 344.0  〃2↓ 〃2・ ↑ ・yp・K
                    Ca.2a
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  反鷹がR7か らRﾟ～9に 嬉 健したがCo.反 態 には未だ影響 しなv・.
   b・ 大量添撫 載("t'able 6)・この場合28伽mとv・ う「ポ」mp値 は臨床 でみられ 繊 高灘 こ
  える値でめ1),更 に344nraiに 至つ ては完全 に非臨床的 な値で ある.こ のrポ.l mp値 の攣動 に
                              きヨ
  伴 い 繭 反 憲 は.極 端 な 左 縫 紘(癌)fil)を 示 し ソこ.同 時IC/l rj47し た 七 條 反 鷹 毛 完 盗 癌 型 に 攣 つ 牝 、
   c.中 等 量 添 蜘 成 績.(Table 7)つ ぎ に 臨 床 的 範 國 の 攣 化 髪 ね ら つ て 上 詑2實 験 の 中 聞 量 を 用
  Table 7・ 襯ue耽e oξ宅heエu。dera亡e繊 ・unt of urinal mucoprectein in Co。 Cad・and other Lesis.
A醐 ・ub・1:wnce,尖 …iAIG pol m;3.〈xnmS=2:50) c・d. w…m-s…h・ 」・}T・k…G・ ・…
一 一 ・n鍛 ・・… 「 了IDCo.test test.・nn'st. test.〃〃、cc,
B:fore「 二
_遷 亜 亜 ヨ「?2.0・7.・1・ ・n・1・ ・L l÷Y.・ ・
   1論 瀦 鍛1匹 」 ・1.・】 副 〃31… 〃5-・ ÷ ÷1.・ ・
_還 蛮 蜂 隆1墨 鐙 ア1鎧1じ 11:7693
   蒲 綿/・ ・卜52-・ ・9・ ・43.・ 〃3v1・ レ5-・卜 ÷ ・86
   撫 琴辮 … 回 ・巨… 〃3レ ・・F〃 ・レ … ・94
  '1'he substance W_1祕bl二wined frO1}ゴhealthy parsons.
  (斎Whezz it was added with the seru.n, it cannot ba d{solved comP!etely. lnsoluble p_irt was
  discarded.)
  v・ゾこ.こ の場 含Co,, Cad.雨 反慮の ほか(z Weltmann.反 鷹,七 條反懲更に高田型反懸と して高
  田,Gros雨 測 態を併せ麹 瞼した.嵐 ℃封 照物としてWitteのpapton,武田のpolypepton`
  用V・て比較 した.そ の結 果は,加 えたmp.量 に比例 して一様 に明瞭 な左方攣位が起 り,珊 もその
 度 餓 まrポ.1ユユp。臓の「勧1レ塁変 とZF行 した. Witi;eのpepton等 饗照物の影響 ぱ七條反億以外に
 輕 激で遷,う〉℃Welt喰 繊 織反/籐がRlだ け動V、たに止 る。 更に同型 の竃験 を癌 尿mP.を 用 いて
  行 つたが結 果はほぼ同檬 であつ拠.(Table 8)以 上各 級の實 験の共逓事2と してはCo.反 催iよ
  りCad・ 反鷹 えの羅 鋤 敵 り鏡 敏であることが指摘 されr,さ てmp.の 本態 白勺意義 を知 る旗めに
 騰 された問題は,こ の{莫疑費論と臨床 甥察成績 とを比 較 して その異 同を論す る事で ある.そ こで
 本 實鹸結果(「 ポ」煎P.値 とCo., Cad.反 懸の關 譲)を さきのFig.4,5の 臨床 根關 畷中にP至ott
  し九(@,⑤ …の,ず ると注 目ずぺ 量ことには,こ の關 簾は 相椙關鰯 中の殆ん ど1ヤ調 に位置 する
  ことが分 つた。 と くにCad.反 慮 ではA', B'爾 直線 閥の殆 ん ど中心 を走 つ てい る,從 つ てmp.
 がCQ., Cad.爾 反懲ノ)巾心 璽約卸 ち本態 物質だ ろ うとす る想定の確か らしさが澄明 され た.
   誘5七 繰反慈はK伽teエ λの癌,鳴盤であるSerumkochprobeを1鋳 略化した ものである.よ くみがかれ
  たスライド上に血濡1滴 をたらし,デ ッキで覆つた後に一定方式で溺い火儲上にかざし,そ の際あらわれる
  凝闘の婁鞍を1一 鷹の9型iこ 翁難 して剃定するもので,そ の意 豪嫉 耳arte栽反懸 と同駿に考えてよい.
    `                 (欝)
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     Ta7)ユe 8. 1三ユf董し書e澄ce o1 u ri趨a1 IT2L7Cf)Z)rote量蕊obtained from a cane°r patient.
-t:-ation of Total
311%TO一 理 ・pol. mp.(mm.5=1:50)Co. tes, Cad.一一 鮒 ・
   ・・d・蜘 一gen・ ・… N}・  …tlarm'st.l test.〃cc)
・・f・司 一 睡 姻 …i・ 剛 …1・ ・i…1・ ・ レ1・.ss
     曇 ヱ65ご刀g/cll   -      -     7,27.0   121.0   〃   2   〃  12  〃   5    ÷     1.81
     332  ～ノ     ー)      ～     147.0   129.0   〃   ヱ   〃  14  〃  4     -      1.81
 Afttir  6n4 〃   7.52  1.47  195.◎  154.0 〃_1 〃 ヱ8 〃 3   _   1.89
     ヱ328  グ     ー     -    195.0   213.0  〃-2  〃  20  〃  3    -     1,98
  (聾Whe鷺it W33 mixed witI}the serum,5-一 一!3%was insoluble, the三nsoluble part was
  discarded.)
We玉tma1塒 反 態, K賦ea風 奮 罵 つV・ て も 恐 ら く劇 青は 同 一 で あ ろ う.な お,健 康 尿mp.と
癌mp.と は 上 記 の 瞭 に 樒 似 の 結 果 を 呈 した が 更 に 阿 一 の 破 添 加 血 溝 を 以 て 確 か め た が や は り相
異 は 獲 見 され 得 な か つ た,(Table 9)
   Table s・ CつmPユri$つ 隷of the effect of two n識ucoprote圭ns, healthy and tancerons.
                          Weitmann's Takata's Gros's testAdded mp. and zts content. I Co. test Cad. test test test I ﾇec}
B°fore -一  R 5 R SIRE-一 一7 +i?70
     healthy Inp.332m?d!  ノ!   4     〃    ヱ2    〃5～6       ～         ～
     cancer. mp;332 〃 〃 4  〃 ヱ2 〃  5   ～    ～
 Afttir I            -一;       ,       ,       ,       ,     -
     hea1亡hy mp.1323 1/   〃  -1   〃20^-25   〃   3      -        2.02
     ca互cer. mp。 1323 '/   ノ/  -1    1120-一一25   〃   4      一        コ1.95
 そのほか鍛p.は 高腿型 反礁 に封 しては,臨 床上の非 照關 £拘 らす,微 力 なが らやば 夢一種 の保
護 能 を有す ることも表 中 よ り覗 知 され る.
 d.添 加mひ.量 と 「ポ」5T1.?.値との 關係。
 例 えばTable 7 Q搬p。 添痴濃慶664mg/d1の ものについて この關係 をみ よ う. rポ 」mp.値 の
槍杏欲稀澤麦44藩 であ るか ら之は13zng/dlに 相懲した波が禺 る筈で ある 術 し不溶性の部分 が あ
つたか ら之 を補 蕉して計算すると約9rng/d1に わナこる,之 が該當す る 「ポj mp値 をFig.2か ら
求め惑麦;・紡 ℃直 多『と170煎!鍛 を得 る,と ころで實験 維のN櫨 は183」n狙 で 凡そ添加塁 に一致 する.
之に封 しD、直は/39誠mし か ない.そ れ故添加量はN値 に よつて再現 され るとみ られ るだ ろ う.之
は狙P.の 定量的親 察に於 てはD鰺 柔 りもN魑 の方が有利で ある一つの根藤 とな る事蟹で ある・
                榮5輩 考    察
 尿 中か ら分誰 され た 恥p.が 血 溝中に存 するmp.と 同一型物質 とみな し うるな らば,以 上 の實
験事實か らし てmp.が 熱凝 析型 並薦L反 憲(Co., Cad.反 鷹, Weltmann反 慮等)の 極めて重要
                     (14)
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な因子,い わばその本態物質であるとい う私蓬の所論には疑問の除地がなかろう.尿 及び並購 中
の該物質がmp.で あることにつV・ては多くの研究の示すところであるからこXで はふれなV・.麺三
清中と尿中のmp.が 跨一物 質な のとする根擦につV・ては,そ の1は 臨床観察 よ多み九爾者の梱關
性,そ の2は 爾者の化畢難三状の一致,帥 ちズルポサ リチル酸や三盤化酷酸或いは煮沸して亀沈澱
せす,飽 和硫安液や燐 タングステン酸液でd3ち ること,又 糖反癒鯛えばM磁sh反 鷹力§陽姓であ
る等の勲,そ の3は 尿膠質中アルコドル沈澱 甦のmg.の みが蛋白波を璽し,そ れは甑溝の ものと
          コつ一致 して,所rt7交 叉現象 帥ち稀羅 に よつ て第ヱ波と第2波 の高 さが逆 になるとV・う現象が認 められ
          ゆ
なv、とv、う論黙であつた.さ てW磁ma玉 臓 反懸 の本 態について今迄 多数 の研 究が行われ てv、る.
或v・は試験管 内添加實試験或v・は生膿 中えの負荷(例,calcium負 荷)に よ り反憲 に影響 する物
                                       ヤ
質,と くに熱凝析抑制能のめる物質の獲見に努力が佛はれた,之 はRossegerの 纏論中に詳述さ
れてV・るが多 くの勢勧 よ徒野に絡つた.た またま,少 し許 り有効な物質 く識レステ リン ・脂肪酸
等)が かつかつても,鴛 τば非生理il勺な大量 を屠いて始めて得られた結渠であつたか ら實際の反
                        の
鷹の困子 とは明 らか に別 嬢の もので あつ)ヒ,Huggi船 竜a^ド 酪 酸鞭, Germanin.,濃 厚糖 液,
滲透劇 或いはthym"s nucleate等 をあげているが非生理 的とい う黙では上 記の もの と異 るとこ
               so
うがなv・.た 讐thymLts nucleateは 一種の蛋 白謹 である黙 で注 目をぴ くの みである。』しか し
            5)
WunrmarinとW職derユyが,今迄沈澱的 要因 としてのみ考 えられ てv・た910buliD中 α及 びβ
                                         91)
globulinの 一部が逆£保護的に作用する事實を指摘したのぽ確がに大きな前進であつた・Coste
は又含塘g1Qb憾 撫堰加と反懸の關蓮を追求してV・る.之等の仕事ぽ私蓬と全 く別 鱗になされ拠に
毛拘 らす同襟な臨漂に向つて進んでいるのは興味深V、.た 買私達の成績は軍なる臨床観察の橋關
性に止らす謹擬魔験と臨床の一致とV・う慕實の上に立つ故に,明 瞭にmp,の 凍因的役翔を實讃し
得た竜のと僑する.梅 しなが ら,之 によつて熱凝析型反憲一般の本態論が完蚕に解明されたもの
でな く,多 くの不羽の黙尻酵來に麗されてV・る～二とも容認しなければなら獄い,何 となれば臨床
例 中の根關醸数が軍なる相瀾の程度とすれば充分高 く僧頼性 も高いが本態としては必すし庵充分
高 くなv、からである.こ の闇隙をうめる一つの要素として,少 くと竜Co.反 慮ではA/G比 があげ
           L?)
られ る.こ れは協同潜岩 野等が盤析法で得た結果 とも一致 してい る.岩 野はCQ.反 鷹 に於 てぽ急
性 炎症,癌,榮 養 失調症等左 鯛反窓場 独群 でみるとalbamie, globulin等 の役割 を見出 し難 い
が 肝硬攣症,カ ラアザ0ル 症等右 側反憲陽性群ではeuglobul{n, Pseudoglobulin I及 びAIG
比 と反慮成績 との聞に明 らか に相關 性を指摘 しソこ.
 これは私達の蜜験でmP.が 正常か,も し く獣低 下例 においてのみCo.反 鷹値 とA/G開 に桐關
姓 がみ られた蕪 實と符 含する もので ある.多 分之等 は γglobulinの 役劇 冗齢 すべきであろ うが,
mp.自 身一つ のglobulinで ある事實 を考 えるとAIG比 を以 て保護 系撒 を…菱すのンよ明 らか に矛
盾してい る.む しろA.+mp/e雛9L+pseuδ9.(又は γgl.)の 如 き系 数 昼よ り普遍 駐をもつ であ
                    (15)
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ろ う.ま たCad。 反慈 に於(は いかなる條件 の下 で もA/Gと の間に蘭係が みとめられ ながつた黙
か ら,a1.や γ菖Lやm.p.以 外に も特 異な分 劃が存在 してい るか もしれ なV・.
      .})
 W曲r1聡1瓢 等 は電氣 泳動 法分 コ阪に よ りβ191.(Lipoprotein)の 保護膠質能 を主張 してい る
が興 味あ る事 實で,私 逡 はTable 4の 如 きdeviatioxiの 甚 しい例 の 中で これ を樵討 すべ きだ
と考え る.
 以上 のほか,な お彦 察すべき多 くの條件が愛 つてV、る.ま つ血溝総蛋 白量 との關係 も不 明の こ
             の
とが 多V・.Rosseger, Bemer等 が指摘 している檬 に臨床 経験と實験的 成績 との間に矛盾が ある.
Lpち 血清を うすめると反鷹 は右側 に薄移 す るのに臨床 例では低 蛋 白血症例 えば ネフ ロ{ゼ や榮養
失調症 に著 明な左側反憲が認 められ る事 實 である。私達 は,低 蛋 白症例 中にmp.檜 加鯛 が多いとい
う推計墨的事實が ら問題は蛋 白量 臨身よ りむしろmp/絡 蛋 白量 の比 にあ るのでなかろ うかと考
えてv・る.つ 醤にmp.が 均一物質で あるか否かにつ いて も問題があ る.S3hmidは 結贔形 にと の出
しナこがWinzlerの ものは3ツ 以上 の要素 か らなるとされてv・る.私 達はmp.の 濃度 ～波 高蠣 察
                         _V)        21)
における限界値の波高が諸種疾患で異ることを見娼したし,Crossley等 は 「ポーラログ ラフ」
活性度(波 高/含有窒素量)を 規定し之が生盤の條件によつて攣動することを報告してV・る.從 つ
て私遽の成績で癌 と健康の二者闇に差がなV、として竜之を以て常に同一であると結論するには充
分愼糞を要すると思う.
                                    25)        ヨの
 つ ぎにa1.やgl.の 均 一一性 に就 て 竜聞題が ある.私 達の 「ポ」臨清第一反慮成績やWeissman
のSH電 氣滴定法等 の結 果か ら疾 患に よつて均一性が蝿 翻 され ると考 えられ る。 この場合 ネフ ロ
ーゼ と肝 硬攣症 に最 竜大 さな攣化が見 舞糖 れた ことは'fable 4の 例 と較べ て購 瞬 …眠
 最 後にmP.が 膠質保 護作用 をV・となむ機 構につい て考 えて みたv・, mP.の 等電黙はpH 3、4
とい う酸 性側 にあ る.從 つ て血清 のp猛 に於 ては多 くのnegative chargeを もつか ら之が 有効
                     %-')
な保護作用 をなす 竜の と了解 され る.Aueabachは 血満が熱凝蘭 をお こすに足 る最低水素 イオン
濃度 を測 定 し,肝 硬攣症が最 も低 く(pH値 大)急 性炎症性疾患が高V・(pH値 少)こ とを見出 し此が,
之はmp.の 如 き酸麟 白分 劃の等電鮎 えの影響 と解 され る礎 に このmp.力 埴 接沈澱 せん とす る
蛋 白に結 びつ'?て沈澱抑制す るもの とみ なされ る事 實は,aL分 劃とgly軋protein分 劃 との關
              33i                                   14)
係 に つv・ て のRimin.gtonの 報 皆 や,添 加mp.に 封 す るW1117,IGt'の 回 牧 試 験 成 績,或v・ はShet-
                          S3)
玉arの 多糖類 含量と各蛋白分劃の關係にっv・ての臨床親察により明らかであるが,血 清蛋白の攣
性時におけるこの關係は更に興味深い竜のと私達は考える.例 えば分離 したmp.は 苛性 ソーダ
(0.1N)に より蛋白波波高の饗化を蒙らなv・が,之 を血清に加えて全罷iを苛性 ソーダや加熱によ
る攣機を行つたあとでは その濾液中のrボ 」mP.嫁 一般に減少がみられ る.帥 ち前述のDくNの
場含である.こ の現象は血満聯 の難 によ診惹起 された二次的現象で血蔽 白の難 第1段 階
           is)
脇 ・・tivati・n pha・eに 相常して・ 功 多 くのinp.が 難 贈 琳 ぴつき・從つて保灘 用
                    qの
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が張化 された もの と考 え られ る.之 が熱凝析型 反慮に饗しmp.が と くに大G/d役 割 をなす原 因で
なか ろ うか.し か しmP。 が著 明な櫓 加 を示す例 やネ フロ梱ゼ等 で逆 にD>Nを 示す もの も時 々出
現す ることは爾者のinter瀋tionの 複雑性 を曙示 してV・る.こXで の私蓮 の 目的 は, mp.の 保
護作用の機構 は血清蛋 白分劃間 の相 互作用のた めであ り叉』丘晴 に よる特異性の ある纂實 を指摘 し
得れ ば足 りる.
                簗s章 結    論
 1, 並L清不安定反鷹は之 を血清 蛋 白の熱 攣性 を驚 こさせて判 定す る熱凝析型 反鷹と然 らざ るも
の(非 熱型 及懸)と の二型に分類す るのが合理的で ある.前 者に鵬す るものtz. Cobalt反 鷹, Cact-
mium反 磨, We1糠ann反 鷹, K?ten反 鷹,七 條 反鷹等が あ り後者に は高 田反鷹Wuhrmann
のCad.反 慮Thymol潤 濁反鷹等 が肱訣い る.こ の分類 の根糠は各型反癒は その薦す る型に よ り
臨床像;z於 て相互に近縁閥係が認 めらf/る ほか,本 態論 的立場か らは熱凝析反慮 に属する 竜の に
於 てはmucopx・oteinを 代表 とす る保護膠質の役舗が極 めて大 きV・か らで ある.
 2.「 ポーラ ログ ラフ」 濾液 反鷹 物質 は血 溝mucoproteinで あ り之が熱凝 析反慮の 成績 と臨
床的 に強い媚關性が ある.臨JちCobalt反 憲及 び℃ad撫ium反 鷹について約ヱro症例 で分 析せ る
結果,相 關係数は それぞれ 一〇,46～-0.62(NとD値)及 び+0.71～+0.72(Nと f)で,Calmium
反鷹 と 「ポ」mp値 との瀾係が よ り密で あつた.つ ぎにA/G(1-3?e法)と 並L溝反鷹との間につ
ぎの瀾係が あつ た.右 側 及び左側反慮陽性の疾 患 をふ くんで27例 の観察でAIGと の閥に認むぺ邊
絹關性が獲見 出來 なかつたが その うちmp. rt量の なv・13例 に於 てはCobalt反 鷹との間に有意な
網 關關係(r=-0.72)が 認 められナこ.爾 しCadm.反 慮 との嗣にはか&る 事 實が認め られ なかつた.
 3.尿 中 よ 夢分離 しソこmucoproteiRの 血濤 えの添加が ・Co.及 鷹及びCad。 反鷹 威績 に及ぼす
影響 と上記臨床観察例 どをf,r°^ラ ロ」蛋 白波～皮高 に よつ て比較 した結 果, mucopr◎te魚 が之
等 諸反鷹の原因的要約と して も第1嚢 的璽要性 をもつ ことを實謹 した.
 獅ち健 康!亀漕叉は高副 嚢の皿L溝に一定量のmp.を 添力BするとCo.反 鷹Cad.反 慮Weltriiann
反感 七條 反鷹等 の諸 反鷹 は一様 に左 側(癌 型)に 縣移す る.之 に鉗しWitteのpeptonやpoly-
pepton(武 田)の 添加影響 は輕 微であ4叉 高剛 支慮, Gros反 慮 に謝 す るmp.の 影響 は少い。
そしてmp.添 力口に よる 「ポ」揃p値 の攣動 を臨床欄關闘 中に求め ることに よ り臨床翻察縫 と費験
値 との同一性 を誼 明し得 ナこ.
叉mp・ 添加の影響はCo・ 反鷹 よ りもCad.反 懸 に強 く,こ の事 は上 記臨片1的事 實(相 關係歎 の
差 及びAIGとCo・ 反慮閥に存在す る一 室の關係)に 費慮す る.
                  文     献
 1) KりTn◎uye, T. F疑jita, H. Irie:Acta Scholcre ILTed. irt£fyoto/aponica.,28,93,1950.
 2)弁.L硬:臨 床の進歩,第2集,昭24(永 井書店).
                    (17)
     粧 弁 ・紅 州 ・濁:撫 清 不 安 定 反 癒 と くに 熱 凝 析 型 反 癒 の 本 態 に 關 す るrj; ラAグ ラ フ的 研 究
 3)  ﾏ1'se l11:蟹 道i署勲ξ甫イも器 病{撃誓, 17, 415, 1942. 岩 塁}: 日殆;盤 皐～, 37, (5), 1550.
 4) F.Wuhrman,, C。 P. V㌔7uコderly。 etα1。:魚1抄2だ αz'五鈎4ゴσαA(1i`Q.,17,/97,190.
5)F・Wuhrman簸and C。 P. Wunderly:加鳩oん 。 rued. Yi:schr.,7G,ヱ263,1950.
6) A.Berエler:h'elvezica Medtca Actca.1&,3,1949.
7)0.We!tmann and C. V, Medvei:Z.ゐ 〃n。/娩 ゴ.,118,67◎,1931.
 8) 0.Soden, an澈。 D三rr:・Z.召 卑ρ. Med., tas, x57,・1940.
 9)  笹 男亀:蟹1霞氣亨霧化 器 病 學, 藍7, 425,1942.
10)T.Sasai and M. Egawa:"Proceedings of the j st lnternat{onat C。ngress in Prague"(1)255,
    1951.
11) R.$rdicka:!>ature,亘5駐,330 and 1020,!937。
工2)E.Waidschmidt・工,e㍉tz駄nd K. Mayer:Z. physiol. chem.,2G1,7,1939.
13)R.」.Wi調er, A. W. Dvvor et al.:ノ. Glitt. Ir:vest.,27,"609,工948。 H. E, Weimer, J. W. Meh!,
    ei R. S.. WinzTc:r:ノ.お ゴoJ.0116斧z,重S5,56!a無d 159,1950.
14) D.S賎r暮e貧er, ei al.:ノ.∠L解. Chenz.5∂C.,7葦,1223,1949.
15)  K.Shmici:ibicl.,72,2316,1950.
16)0.H. M:v.11ar an禔? R. Davis=ノ. Biol.0ゐ ㈱.,ヒ159,667,1945.
17)  騰iジ{ち, 江,q, 京 大 イ乞學 研F究jii報 皆, 2!, 26, 1950.
18)  笹Jh, ね二fil:ゴわゴ4, 22, 62, 1950.
19)  笹 勇㍉ 注jil, 舜灘票, 速 水:ゴ ～〉ゴζち 29, 15, 1952.
20)  笹iジト, 立工)il,ibic? 近 こF旺.                               '  「
21)M.L. Cros$三ey:"Proceedin$s of the I st{批erna亀 至o漁 三Congress rri Prague(D"23,751
22) 岩 野,坂 本,岡r近 刊(昭27,日 本 溝 化 機 病 學 曾 嚢i爽).
23)E.Sallc◎wsk三:Zievd～rz. K1魏. Wsch::,42, xFsi a勲d zest,工905.               '
24)LTalnm and F. L.1-lorsfall:Froc。 Soc. Exp. L-'iol.・豊 碗4"74,1(・8,ヱ950.
2? H,F. K負rte斌:κ ～∫73.購6海 プ.,重8,667,1939.
26)  郭資野 二 r3粥1饗峯畢, 3S, 529, 1951.
27) C。Tropp, L.」?iing,6ムa1.:2「.[physiot. Cノ'reyat.,2{}2,225,!939.
28) 」日〔。Rosseg墓er=.君 醒 め ♪zゴ55召inn.!b7ecl. wind羅 館4の 脅6～～々 ε碗4θ,5?,230,1939.
2≡)) C.王{u$$i識$and E. V. Jen33論:ノ. Sio～.0ん8〃3. 173,643,工949.
3◎) T,R. G-reenstezエ1 et C6」.:ノ.「厄窺01. Chem.,茎S2,456,1950.
3!)C三ted by H. B°rgstermann:lf〃n.13PScゐ藍,29,7fl7.,獅/・
32)  Cited by Rosseger.;28).
33) M、R. S'ietlar,紺a!.:Canser・Research.,10,631,1950.
34)N.Weissma黛and L. B. Sc}まoe弐ユbachご ノ∴ θノ01.ぐ 加 〃7り 玉S7,153,1950
35) 鍛iチiち,{工IU,坂 本,未 刊(昭 和27年[9本 濡 イヒ機 弄菅導を・曹1寅 語D.及 び 笹 井,江 川,、 等三佐 蓼ξ:芽 ミ大 イヒ學 厨}
    究 経斤幸艮告,丁 曇～移, 54, 1951.
36)弥 上 硬 導:日 本 内 科 學 雑 書憲,3§,218浄 茎,189.
37) K.Meyer:君4〃αηα7ε 1)i Eうvotein chemistry.,碧,249,1945。
                                     (.n召璃i27窮 乱9月 ヱa奨 菱盤)
                                  (/8)
